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Abstract
In this study, an experiment is conducted using a high -boosted single cylinder diesel engine in which an externally
supercharging system is used to realize high boost pressure. This is a peculiar way of raising the boost pressure, unlike
the method employed for a practical multi-cylinder diesel engine with a turbo charger system. This study examined the
possibility of achieving high boost pressure using a turbo charger similar to a practical diesel engine. The results of one-
dimensional simulation revealed that high compressor and turbine efficiency is required to realize high boost pressure
using the externally supercharging system without a remarkable increase in pumping loss.






向上に取り組み，機関速度 Ne＝1200rpm，正味平均有効圧力 BMEP＝2．0MPa の条件において，図示熱効率 ηi＝53．9％，
















Table 1 Engine specifications Table 2 Engine operation conditions
Fig. 1 Cylinder pressure Fig. 2 In cylinder gas temperature Fig. 3 Rate of heat release
3．実験条件
実験は機関速度 Ne＝1000rpm，燃料噴射量 q＝240mm3／st（BMEP＝1．96MPa）の条件で行った．表2は実験条件































295．7 95．1 431．3 0．288 0．058


















また，簡易計算における排気タービン入口温度は Tin＝627．4K，排気ガス質量流量は mex＝0．058kg/s である．図6
は排気タービン出口温度の変化とタービン効率の変化に対する排気タービン仕事 WT のマップである．現状の単気筒エ
Fig. 6 Calculation result of turbine work
Fig. 5 Schematic of exhaust turbine work calculation
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Fig. 8 Cylinder pressure of experiment and calculation result Fig. 9 Cylinder temperature of experiment and calculation result
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Fig. 10 Calculation result of engine performance
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Fig. 12 Compressor map Fig. 13 Turbine map
















Fig. 15 Total efficiency in the ideal condition











図16はターボチャージャーの総合効率に対する BMEP，正味熱効率（BTE）および PMEP の変化を示す．PMEP は
排気タービン後流の圧力が111．3kPa から141．3kPa へと段階的に増加していくに従って増大する．この PMEP の増加
による BTE の低下は非常に大きく，排気タービン後流の圧力が141．3kPa の条件においてターボチャージャーの総合
効率が60％程度である場合，BTE は現状の単気筒エンジンの最高熱効率である46．7％から4．6％低下すると予測される．
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